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Unani Practice
Unani (also spelt Yunani) refers to the tradition of Graeco-Arabic medicine. Like Ayurveda, this also a 
comprehensive tradition of medicine that goes back of Hippocrates, but owes a lot to the wisdom and 
experience of Arabic and Persian physicians. India remains one of the most prominent countries 
encouraging research and education in the field of Unani medicine. Listening to the Unani video clips 
will make the students aware of not only the concepts used in Unani medicine, but also the integral 
role of faith in healing. 
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Hindi Transcription 
वैसे ये तो एक यकीन की बात ह ैलोगों के... जहां तक साईंटीिफकल ट्रीटमेंट की बात ह,ै तो साईंटीिफकली अगर िकसी 
को ईलाज िदया जा रहा ह,ै तो जहा ंतक मेरी अपनी सोच ह,ै वो बैटर ट्रीटमेंट ह.ै.. मैं ये नहीं कह रहा के जो खानदानी 
ईलाज चला आ रहा ह,ै या जो गुरु िशष्य परंपरा के ज़िरये ईलाज चला जा रहा ह,ै आ रहा ह,ै वो कम ह.ै.. बेिसकली 
यूनानी तो आये ही गुरू िशष्य परंपरा के थ्रू दिुनया में ह.ै.. और यहां तक देखा गया ह ैिक वो लोग ज्यादा परफैक्ट रह ेहैं 
ईलाज के मामलों में, आज की थ्योरी से... हम लोग तो एक दायरे में बंध गये के, एक िलिमटेशन्स ह ैहमारी, हमने ये 
पढ़ना ह,ै ये डायग्नोिसस का प्रोसीज़र ह,ै इस िसस्टम पे चलोगे तो ये बीमारी ह,ै इस िसस्टम पे चलोगे ये बीमारी ह.ै.. 
आज हम, बेिसकली वैसे भी हम तो नब्ज़ देख के ही ईलाज करते हैं, ये सै्टथो रखा जरूर ह ैऔर ये ब्लड प्रैशर भी, हम 
िसफर्  आज की डटे की माडनर् ट्रीटमेंट का सहारा लेने के िलये इसे इस्तेमाल करते हैं, नब्ज़ देख के ही ईलाज देत ेहैं हम... 
लेिकन हमसे कई सौ गुणे ज्यादा नब्बाज़ थ ेवो लोग, जो पहले खानदानी ईलाज िलया करते थ.े.. लेिकन आज की डटे में 
बैठे हुये लोगों में एक तो इतनी इंटैलीजैंसी नहीं बची, ह्यमून ब्रेन पहले के मुकाबले आज डवलप नहीं ह,ै मेरी सोच के 
मुतािबक... पहले तीन सौ साल पहले, तीन हजार साल पहले िमस्र में जो सवेर्िरयां हुई हैं, जो ममीज़ िमली हैं, जो उनपे 
ऑपरेशन हुये िमले हैं, जो डडै बॉडीज़ िमली हैं, अभी तक हम वहा ंतक पहुचं भी नहीं पाए हैं... ऐसे, एक बुक मैंने पढ़ी थी 
उसमें, िमस्र में ऐसे दीये जलत ेहुये िमले हैं जो पुराने, तेंतीस सौ साल, चौंतीस सौ साल से लगातार जल रह ेहैं और जो 
उसमें मैटीिरयल पड़ा ह,ै वो जस्ट 25% या 40%, 50% यूज़ हुआ ह.ै.. यािन वो अभी इतने ही साल तक और जल सकते 
हैं... िमस्र में ऐसे दीये िमले हैं... तो उस वक्त का साईंस, जब मशीनरी नहीं थी, िकतना डवलप रहा होगा... तो उन लोगों 
को हम पूरी तरह से इग्नोर तो नहीं कर सकते जो यूनानी िसस्टम को चला रह ेहैं, गांव-देहातों में जो इस िसस्टम को आज 
चला रह ेहैं... हां, लेिकन, आज की डटे में उसे क्वालीफाईड टच देना इसिलये जरूरी ह ैके जो चीज हमारी रेयर होती चली 
गई हैं, बहुत, सारा िसस्टम, बहुत सारी दवाईया ंखो चुकी हैं... बहुत सारा आज हम खो चुके हैं... क्योंिक मान िलया 
िकसी के वािलद मोहतरम को ईलाज आता था, उन्होंने, आज भी ये परंपरा गांव-देहात में बड़ी चलती ह.ै.. वो फामूर्ले नहीं 
बताते अपने और ना ही इन्हें कलमबंद करत ेहैं, िलखते भी नहीं हैं... मेरे मामू हकीम अब्दलु वािहद शल्फी, हकीम हुये हैं, 
बड़ ेपॉपुलर हुये हैं, 94 साल की ऐज में उनका 1994 में देहान्त हो गया ह ैऔर वो नजीबाबाद, यू.पी. में िहकमत की 
प्रैिक्टस िकया करते थे... क्वालीफाईड हकीम थ,े उन्होंने देहरादनू से 1918 में बी.यू.एम.एस. िकया था...लेिकन वो 
क्वाईट इंटीलीजैंट आदमी थे... उनके यहां कैं सर का जो ईलाज, मेरी, जब मैं सू्टडैंट यूनानी था, मैंने देखा ह ैिक उनके यहां 
कैं सर के इतने मरीज आते थे और इतने ठीक हुआ करत ेथे, आज उनकी बताई हुई कुछ, चंद दवाईया,ं जो मैं उनके साथ, 
जो जंगल में वो कलैक्ट िकया करते थे ना, अपने आप बनात ेथ ेवो सारी दवाई, सैल्फ फॉरमेशन थी उनकी, उन्होंने कोई 
गोली बाजार से नहीं खरीदी थी, िकसी को कोई चटनी मंगा के नहीं दी... वो सैल्फ फॉरमेशन िकया करत ेथे... हमारे भी 
अब पढ़ाया जाता ह,ै सैदला एक िडपाटर्मेंट ह,ै िजसमें हमें मैडीसन की फॉरमेशन िसखाई जाती ह.ै.. मैं भी कोिशश करता 
हू ंके कुछ दवाईयां, पेशैंट अगर चाहता ह,ै तो हम लोग अपनेआप बनवा के देत ेहैं उन्हें... वो कॉस्टली तो पडती हैं मािकर् ट 
से, एक कमिशर् यल पपर्स से बनाई हुई और एक जस्ट ट्रीटमेंट परपस से बनाई हुई... िफर कई बार ऐसा होता ह,ै बूटी लेने 
के िलये हमें देहरादनू की पहािड़यों तक जाना पड़ता ह.ै.. नजीबाबाद मेरा बेिसक रहा ह ैतो नजीबाबाद से हमें काफी-कुछ 
बूिटयां िमल जाती हैं... खेत हैं हमारे, उनसे िमल जाती हैं... तो हमारे मामू वो ईलाज िकया करते थे... और कैं सर के बहुत 
सारे मरीज मैंने अपनेआप ठीक होते देखे हैं... ऐसी कई िमसालें हैं, लेिकन हम मैं उनसे पूछता था, मामू आज ईलाज क्या 
देते हो, मुझे बता दो, तो वो कहते थे, अरे अभी मैं कौन सा मरा जा रहा हू.ं.. दे जाऊंगा, मैं तुझे बता के जाऊंगा... और 
इत्तफाक स ेमैं िदल्ली में था, उन्हें हाटर् अटैक आया, वो चले गये...ना तो उन्होंने अपने फामूर्ले कलमबंद िकये, ना उस 
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सेदला को, जो मैडीसन वो बनाया करते थ,े उसे पेपर फामर् में लाये, ना वो उसे, िकसी भी तरह से, कुछ भी नहीं छोड़ के 
गये यूनानी िसस्टम का... और जहां तक मैं समझता हू ंये देश को एक बहुत बड़ा लौस ह,ै उनकी जो नॉलेज थी, िजसे 
आज ये इंिडया यूज़ नहीं कर रहा ह ैया यूनानी िसस्टम को यूज़ करन ेवाले हम लोग उसे यूज़ नहीं कर रह ेहैं... ये हमारे िलये 
लौस ह.ै.. ऐसी खानदानी जो तमाम दवाईया ंजो रेयर होती चली गई हैं... पहले फोड़-ेफुिन्सयों पे मरहम बनाया करते थ े
लोग, आज भी थाने के पास वो दो-तीन जगह बैठे हैं, बनाते हैं, लेिकन मरहम की, बेिसकली, मैं खुद यूनानी िफिज़िशयन 
हू,ं मुझे मरहम बनाना नहीं आता... क्यों? क्योंिक मैं फोड़-ेफुन्सी का ईलाज नहीं करता... जबिक ये खानदानी पेशा वाले 
बड़ा अच्छा मरहम बनाते हैं... लेप बनाते हैं, ददोर्ं के लेप बनाते हैं... मेरे को िजतनी, िकताबी जानकारी मुझे अच्छी ह,ै 
लेिकन िकताब के अलावा हटके भी कुछ ह.ै.. जो आज की डटे में िसफर्  रेयर ही बनाया हुआ ह.ै.. और पूरी कम्पलीट 
यूनानी के िलये हमें उन सब चीजों तक भी जाना ही होगा... मेरी अपनी सोच ह ैये... हमें उनसे भी कुछ चािहय,े उनमें 
जागरूकता ऐसी पैदा करनी चािहये िक जो फामूर्ले उन लोगों के पास हैं, उन्हें साईंटीिफकली प्रूव करें, थोड़ा सा उनपे 
िरसचर् करें, उन्हें देखें, क्योंिक मरीज उनसे ज्यादा अचे्छ ठीक होते हैं... आप यहीं चले जाईय ेघोड़ ेवाली गली में... कट, 
कट, कट, कट... डॉक्टर साहब आप वहीं से, थोड़ा सा... जहां खत्म िकया था आपने... तो िसफा सा आ गया, तो लाईट 
चली गई थी... तो हमारे मामू ने वो चीजें हम लोगों तक नहीं प्रोवाईड कराई... नतीजा ये हुआ िक जो एक बहुत ब्रॉड जो 
उनकी िरसचर्, 1918 में उन्होंने बी.यू.एम.एस. में एड्िमशन िलया था, 23-24 में पास हुये थे... सन् 1 की पैदाईश थी 
उनकी, 1901 की, और 1994 में 94 की एज़ में उनकी डतै्थ हुई... तो इस लंबे पीिरयड की, 74-73 साल की प्रैिक्टस में 
जो उन्होंने िरसचर् की थी, जो जानकािरया ंहािसल की थी, काश वो कलमबन्द कर गये होते, वो तो एक क्वालीफाईड 
हकीम थे, ना तो वो िकसी को बता के गये, औलाद उनके कोई थी नहीं, तो ये इतनी बड़ी चीज यहीं की यहीं खत्म हो 
गई... मैं, जबिक एक यूनानी िफिजिशयन हू,ं मैं भी उनसे बहुत-कुछ गेन नहीं कर पाया... इसी तरह हमारी िसस्टम जो ह,ै 
जो, आज भी बहुत से गांवों में ऐसे लोग पड़ ेहैं िजनके खानदान में कभी हकीम हुये हैं और वो िहकमत चला रह ेहैं... 
लेिकन आप उनसे पूछने जाओ के आप फामूर्ला क्या यूज करते हो, ना तो वो कलमबन्द करते हैं, ना वो बताते हैं, नतीजा 
य ेहोता ह ैिक ड ेबाए ड,े ड ेबाए ड,े ये रेयर ट्रीटमेंट, एक बहुत अच्छी चीजें हैं, वो खत्म होती चली जा रही हैं, दिुनया से... 
अभी आप यहीं गली घोड़ ेवाली में जाईये, एक हकीम बैठत ेहैं, वो हिड्डयों का ईलाज करते हैं, पहलवान हकीम के नाम 
से... तुकर् मान गेट के पास जो हैं? हां जी, हां जी, यस... तो आप उनके पास जाईये... मैंने वहां एम.एस. ऑरथोपैिडक्स 
सजर्री के लोगों को ट्रीटमेंट कराते देखा ह ैअपना... एक एम.एस. का एक्सीडेंट हुआ, ऑरथोपैिडक्स सजर्री में एम.एस., 
उनका हाथ यहां से फै्रक्चर हो गया, फै्रक्चर होने के बाद उन्होंने ऑपरेट कराया और वो ऑपरेशन भी गलत हो गया... हाथ 
यू ंहो गया उनका... तो मेरे पास आये वो... बोले यार, डॉक्टर मुकीम, परेशान हू,ं राईट हैंड ह,ै और ये ही मेरी िज़ंदगी की 
रोज़ी-रोटी थी... ये खराब हो गया... मैंन ेकहा डॉक्टर साहब, आप तो सजर्न हैं, दबुारा ऑपरेट करा दो... गंगाराम जा के 
करा दो, कहीं बिढ़या... उन्होंने कहा, यार एक उसका नाम सुना ह,ै आप मुझे वहां ले चल... मैंने कही, आपको यकीन ह,ै 
िक यकीन नहीं होता तो मैं आता नहीं... मेरा एक पेशैंट ऐसे ही कभी गया था, वो ठीक हुआ ह.ै.. मैं उन्हें ले के चला गया 
वहा.ं.. उन्होंने कहा, देखा हाथ, पूछा िक भई तुम कौन हो, तो बोल ेिक भई मैं डॉक्टर हू,ं और हिड्डयों का डॉक्टर हू.ं.. 
पहले तो वो हसंे... बोले के मूसल, एक इतना बड़ा मुदगल उठा के बोले, इस ेझेल लेगा... वो हसंने लगे... के क्या 
मतलब? के इसे झेल ले तो बता मैं तेरा ईलाज करंूगा... और मरता क्या नहीं करता, उन्होंने कहा, के यार बरबाद तो ह ैही, 
ज्यादा खराब होगा तो दोबारा ऑपरेशन प ेचला जाऊंगा... मुझसे कहा उन्होंने, के खराब होगा तो दोबारा ऑपरेशन पे 
चला जाऊंगा... और ठीक हो गया तो देखते हैं भई इन्हें... उन्होंन ेकहा िक हा ंजी, मैं तैयार होकर आया हू,ं झेल लूंगा... 
मैंने कहा अच्छा... थोड़ी देर बातें की, उन्होंन ेचाय िपलवाई, चाय िपलवाने के बाद दो मुसं्टड ेपहलवान बुलवाये और 
बोले, अरे पकिडये इस डॉक्टर का हाथ... (हसंते हुये) इसी लैंग्वेज में... और उन्होंने हाथ पकड़ा और नीचे फ़शर् पर रख 
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िदया... और वो अपना, जैसे, क्या बोलते हैं, बेलन होता ह ैना खाना बनाने का, इतना मोटा ह ैवो उनके पास... यूं िलया, 
और यंू हाथ को सीधे रोल कर िदया... डॉक्टर साहब तो चींख मार पड़.े.. िक हाय मरा... और दोनों ने छोड़ा नहीं... उसे 
उन्होंने बाई फोसर् उनकी सारी हिड्डयां तोड़ के सीधी कर दी... तोड़ दी हिड्डयां, फै्रक्चर कर िदया हाथ उनका... डॉक्टर 
कहने लगे, मैं मर गया... मैं गलत जगह आ गया... मैंन ेकहा, अरे झेल लेगा... िफर उन्होंने उसपे कोई देसी लेप लगाया, 
िजसके बारे में वो भी नहीं बताते िकसी को, देसी लेप लगाया, यहां पे बांस की लकिडयां ली, थोड़-ेथोड़ ेटुकड़.े.. उन्होंने 
यहां उन्हें लगाया... और इस तरह से हाथ को ऐसा िफक्स कर िदया, के पूरी तरह से, प्लास्टर की तरह से उन्होंने उसे पट्टी 
बांध के िफक्स कर िदया, लेप लगा के... और बोले के अब तू तीन हफ्ते बाद आ मेरे पास, तब देखूंगा...मैं डॉक्टर साहब 
को तीन हफ़्ते बाद लेकर गया, जब हाथ खोला उनका, वैरी स्ट्रेंज, उनका हाथ पूरा सीधा था, जो यूं हो चुका था... जो यंू 
हो चुका था एक्सीडेंट में, पूरा सीधा था एकदम... उन्होंने एक बार और उसी तरह से पट्टी की और यूं बोले, अब तू तीन 
महीने में आना... बोल ेदवाई क्या खाऊं... उन्होंने कहा, कुछ मत खा, एक िगलास दधू सुबह पी, एक िगलास दधू शाम 
को पी, मलाई हटा दे, तुझे मोटा होने का डर ह ैतो... कैिल्शयम उससे िमल जायेगा, बाकी कुछ मत खा... हां, पान खा 
ले, खाना ह ैतो, चूना लगा के... वो कैिल्शयम को बॉडी में डलवाना चाहते थ.े.. दधू की और उसकी शक्ल में वो चली 
गई... और नाओ ही इज़ ए वैरी गुड सजर्न, इन ऑरथोपैिडक्स सजर्री... आज वो िदल्ली में ही हैं, मैं नाम उनकी इजाज़त के 
बगैर अभी बताना नहीं चाहूगंा कैमरे के सामने, अदरवाईज़, कहीं ऐसा, अगर उन्होंने इजाज़त दी, एक बार पूछके, तो 
दोबारा कभी आपसे गुफ्तग ूकरने का मौका िमला, तो मैं उन्हें इस कैमरे के सामने िफर से पेश कर दूंगा, अगर उन्होंने 




Hereditary treatment खानदानी ईलाज
Guru-disciple tradition गुरु िशष्य परंपरा









Few medicines चंद दवाईयां
Jungle, forest जंगल
 
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On pimples and boils फोड़-ेफुिन्सयों पे
Ointment, balm, salve मरहम
Awareness, vigilance जागरूकता






Became bad खराब हो गया
Faith, belief यकीन
Orthopedist, bone specialist हिड्डयों का डॉक्टर
What does not die मरता क्या नहीं करता
Broken down, finished बरबाद
Will bear झेल लूंगा
Well-built people मुसं्टड ेपहलवान
Rolling pin बेलन
Screamed चींख मार पड़े
Oh! I'm dead! हाय मरा
Bones हिड्डयां




A glass of milk एक िगलास दधू
Milk दधू
 
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Hindi Questions
आज के मुकाबले में पहले की पद्धितयाँ क्यों ज़्यादा िवकिसत थी?
1 िमस्र में सजर्री होती थीं 
2 कैं सर भी कई बार ठीक हो जाता है
3 सब 
4 पहले ज़्यादा इंटैलीजैंट लोग थे, खुद ही दवा बनाते थे
आजकल जड़ी बूिटयाँ कहाँ स ेिमलती हैं?
1 देहरादनू की पहािड़यों से 
2 नज़ीबाबाद
3 सब 
4 नज़ीबाबाद के खेतों से
आजकल कौन सी ऐसी्दवाएँ हैं जो रयेर होती जारही हैं?
1 फोड़ ेफुन्सी का मरहम 
2 ददोर्ं का लेप
3 सब 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 وﯾﺳﮯ ﯾہ ﺗو اﯾﮏ ﯾﻘﯾن ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ ﻟوﮔوں ﮐﮯ۔۔۔ ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﺳﺎﺋﻧﭨﻔﮑل ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ، ﺗو ﺳﺎﺋﻧﭨﻔﮑﻠﯽ اﮔر
 ﮐﺳﯽ ﮐو ﻋﻼج دﯾﺎ ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ، ﺗو ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﻣﯾری اﭘﻧﯽ ﺳوچ ﮨﮯ، وه ﺑﯾﭨر ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮨﮯ۔۔۔ ﻣﯾں ﯾہ ﻧﮩﯾں ﮐہ رﮨﺎ ﮐہ
 ﺟو ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﻋﻼج ﭼﻼ آ رﮨﺎ ﮨﮯ، ﯾﺎ ﺟو ﮔرو ﺷﺷﯾہ ﭘرﻣﭘرا ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﻋﻼج ﭼﻼ ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ، آ رﮨﺎ ﮨﮯ، وه ﮐم
 ﮨﮯ۔۔۔ ﺑﯾﺳﮑﻠﯽ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺗو آﺋﮯ ﮨﯽ ﮔرو ﺷﺷﯾہ ﭘرﻣﭘرا ﮐﮯ ﺗﮭرو دﻧﯾﺎ ﻣﯾں ﮨﮯ۔۔۔ اور ﯾﮩﺎں ﺗﮏ دﯾﮑﮭﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ وه
 ﻟوگ زﯾﺎده ﭘرﻓﯾﮑٹ رﮨﮯ ﮨﯾں ﻋﻼج ﮐﮯ ﻣﻌﻣﺎﻣﻠوں ﻣﯾں، آج ﮐﯽ ﺗﮭﯾوری ﺳﮯ۔۔۔ ﮨم ﻟوگ ﺗو اﯾﮏ داﺋرے ﻣﯾں ﺑﻧدھ
 ﮔﺋﮯ ﮐہ، اﯾﮏ ﻟﻣﭨﯾﺷﻧس ﮨﯾں ﮨﻣﺎری، ﮐہ ﮨم ﻧﮯ ﯾہ ﭘڑھﻧﺎ ﮨﮯ، ﯾہ ڈاﺋﮕﻧوﺳس ﮐﺎ ﭘروﺳﯾﺟر ﮨﮯ، اﺳﯽ ﺳﺳﭨم ﭘہ
 ﭼﻠوﮔﮯ ﺗو ﯾہ ﺑﯾﻣﺎری ﮨﮯ، اس ﺳﺳﭨم ﭘہ ﭼﻠوﮔﮯ وه ﺑﯾﻣﺎری ﮨﮯ۔۔۔ آج ﮨم، ﺑﯾﺳﮑﻠﯽ ﮨم ﺑﮭﯽ وﯾﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮨم ﺗو ﻧﺑض
 دﯾﮑﮭ ﮐﮯ ﮨﯽ ﻋﻼج ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں، ﯾہ ﺳﭨﯾﺗﮭو رﮐﮭﺎ ﺿرور ﮨﮯ اور ﯾہ ﺑﻠڈ ﭘرﯾﺷر ﺑﮭﯽ، ﮨم ﺻرف آج ﮐﯽ ڈﯾٹ ﮐﯽ
 ﻣﺎڈرن ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮐﺎ ﺳﮩﺎرا ﻟﯾﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اﺳﮯ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں، ﻧﺑض دﯾﮑﮭ ﮐﮯ ﮨﯽ ﻋﻼج دﯾﺗﮯ ﮨﯾں ﮨم۔۔۔ ﻟﯾﮑن
 ﮨم ﺳﮯ ﮐﺋﯽ ﺳو ﮔﻧﺎه زﯾﺎده ﻧّﺑﺎض ﺗﮭﮯ وه ﻟوگ، ﺟو ﭘﮩﻠﮯ ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﻋﻼج ﻟﯾﺎ ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔ ﻟﯾﮑن آج ﮐﯽ ڈﯾٹ ﻣﯾں
 ﺑﯾﭨﮭﮯ ﮨوﺋﮯ ﻟوﮔوں ﻣﯾں اﯾﮏ ﺗو اﺗﻧﯽ اﻧﭨﯾﻠﺟﯾﻧﺳﯽ ﻧﮩﯾں ﺑﭼﯽ، ﮨﯾوﻣن ﺑرﯾن ﭘﮩﻠﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ آج ڈوﯾﻠپ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ،
 ﻣﯾری ﺳوچ ﮐﮯ ﻣطﺎﺑق۔۔۔ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﯾن ﺳو ﺳﺎل ﭘﮩﻠﮯ، ﺗﯾن ﮨزار ﺳﺎل ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺻر ﻣﯾں ﺟو ﺳرورﯾﺎں ﮨوﺋﯽ ﮨﯾں، ﺟو
 ﻣﻣﯾز ﻣﻠﯽ ﮨﯾں، ﺟو ان ﭘہ آﭘرﯾﺷن ﮨوﺋﮯ ﻣﻠﮯ ﮨﯾں، ﺟو ڈﯾڈ ﺑﺎڈﯾز ﻣﻠﯽ ﮨﯾں، اﺑﮭﯽ ﺗﮏ ﮨم وﮨﺎں ﺗﮏ ﭘﮩﻧﭻ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾن
 ﭘﺎﺋﮯ ﮨﯾں۔۔۔ اﯾﺳﮯ، اﯾﮏ ﺑﮏ ﻣﯾں ﻧﮯ ﭘڑھﯽ ﺗﮭﯽ اس ﻣﯾں، ﻣﺻر ﻣﯾں اﯾﺳﮯ دﯾﮯ ﺟﻠﺗﮯ ﮨوﺋﮯ ﻣﻠﮯ ﮨﯾں ﺟو
 ﭘراﻧﮯ، ﺗﯾﻧﺗﯾس ﺳو ﺳﺎل، ﭼوﻧﺗﯾس ﺳو ﺳﺎل ﺳﮯ ﻟﮕﺎﺗﺎر ﺟل رﮨﮯ ﮨﯾں اور ﺟو اس ﻣﯾں ﻣﭨرﯾرﯾل ﭘڑا ﮨﮯ، وه ﺟﺳٹ
 ﭨوﯾﻧﭨﯽ ﻓﺎﺋو ﭘرﺳﯾﻧٹ ﯾﺎ ﻓورﭨﯽ ﭘرﺳﯾﻧٹ، ﻓﻔﭨﯽ ﭘرﺳﯾﻧٹ ﯾوز ﮨوا ﮨﮯ، ﯾﻌﻧﯽ وه اﺑﮭﯽ اﺗﻧﮯ ﮨﯽ ﺳﺎل ﺗﮏ اور ﺟل
 ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﻣﺻر ﻣﯾں اﯾﺳﮯ دﯾﮯ ﻣﻠﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﺗو اس وﻗت ﮐﺎ ﺳﺎﺋﻧس، ﺟب ﻣﺷﯾﻧری ﻧﮩﯾں ﺗﮭﯽ، ﮐﺗﻧﺎ ڈوﯾﻠپ رﮨﺎ
 ﮨوﮔﺎ۔۔۔ ﺗو ان ﻟوﮔوں ﮐوﮨم ﭘوری طرح ﺳﮯ اﮔﻧور ﺗو ﻧﮩﯾں ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﺟو ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺳﺳﭨم ﮐو ﭼﻼ رﮨﮯ ﮨﯾں، ﮔﺎؤں
 دﯾﮩﺎﺗوں ﻣﯾں ﺟو اس ﺳﺳﭨم ﮐو آج ﭼﻼ رﮨﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﻟﯾﮑن،ﮨﺎں، آج ﮐﯽ ڈﯾٹ ﻣﯾں اﺳﮯ ﮐواﻟﻔﺎﺋڈ ﭨﭻ دﯾﻧﺎ اس ﻟﺋﮯ
 ﺿروری ﮨﮯ ﮐہ ﺟو ﭼﯾز ﮨﻣﺎری رﯾر ﮨوﺗﯽ ﭼﻠﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﯾں، ﺑﮩت، ﺳﺎرا ﺳﺳﭨم، ﺑﮩت ﺳﺎری دواﺋﯾﺎں ﮐﮭو ﭼﮑﮯ ﮨﯾں۔۔۔
 ﺑﮩت ﺳﺎرے ﻋﻼج ﮨم ﮐﮭو ﭼﮑﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ﻣﺎن ﻟﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮯ واﻟد ﻣﺣﺗرم ﮐو ﻋﻼج آﺗﺎ ﺗﮭﺎ، اﻧﮩوں ﻧﮯ، آج ﺑﮭﯽ
 ﯾہ ﭘرﻣﭘرا ﮔﺎؤں دﯾﮩﺎت ﻣﯾں ﺑڑی ﭼﻠﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ وه ﻓﺎرﻣوﻟﮯ ﻧﮩﯾں ﺑﻧﺎﺗﮯ اﭘﻧﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ اﻧﮩﯾں ﻗﻠﻣﺑﻧد ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں،
 ﻟﮑﮭﺗﮯ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾں ﮨﯾں۔۔۔ ﻣﯾرے ﻣﺎﻣو ﺣﮑﯾم ﻋﺑد اﻟواﺣد ﺷﻠﻔﯽ، ﺣﮑﯾم ﮨوﺋﮯ ﮨﯾں، ﺑڑے ﭘﺎﭘﯾوﻟر ﮨوﺋﮯ ﮨﯾں، 49 ﺳﺎل
 ﮐﯽ اﯾﺞ ﻣﯾں ان ﮐﺎ 4991 ﻣﯾں دﯾﮩﺎﻧت ﮨو ﮔﯾﺎ ﮨﮯ اور وه ﻧﺟﯾﺑﺎﺑﺎد، ﯾو۔ ﭘﯽ۔ ﻣﯾں ﺣﮑﻣت ﮐﯽ ﭘرﯾﮑﭨس ﮐﯾﺎ ﮐرﺗﮯ
 ﺗﮭﮯ۔۔۔ ﮐواﻟﻔﺎﺋڈ ﺣﮑﯾم ﺗﮭﮯ۔۔۔ اﻧﮩوں ﻧﮯ دﯾﮩرادون ﺳﮯ 8191 ﻣﯾں ﺑﯽ۔ﯾو۔اﯾم۔اﯾس ﮐﯾﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﻟﯾﮑن وه ﮐوﺋﮏ،
 اﻧﭨﯾﻠﺟﯾﻧٹ آدﻣﯽ ﺗﮭﮯ۔ ان ﮐﮯ ﯾﮩﺎں ﮐﯾﻧﺳر ﮐﺎ ﺟو ﻋﻼج، ﻣﯾری، ﺟب ﻣﯾں ﺳﭨوڈﻧٹ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺗﮭﺎ، ﻣﯾں ﻧﮯ دﯾﮑﮭﺎ ﮨﮯ
 ﮐہ ان ﮐﮯ ﯾﮩﺎں ﮐﯾﻧﺳر ﮐﮯ اﺗﻧﮯ ﻣرﯾض آﺗﮯ ﺗﮭﮯ اور اﺗﻧﮯ ﭨﮭﯾﮏ ﮨوا ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ، آج ان ﮐﯽ ﺑﺗﺎﺋﯽ ﮨوﺋﯽ ﮐﭼﮭ،
 ﭼﻧد دواﺋﯾﺎں، ﺟو ﻣﯾں ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ، ﺟﻧﮕل ﻣﯾں وه ﮐﻠﯾﮑٹ ﮐﯾﺎ ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﻧﺎ، اﭘﻧﮯ آپ ﺑﻧﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ وه ﺳﺎری
 دواﺋﯽ، ﺳﯾﻠف ﻓﺎرﻣﯾﺷن ﺗﮭﯽ ان ﮐﯽ، اﻧﮩوں ﻧﮯ ﮐوﺋﯽ ﮔوﻟﯽ ﺑﺎزار ﻣﯾں ﻧﯾﮩں ﺧرﯾدی ﺗﮭﯽ، ﮐﺳﯽ ﮐو ﮐوﺋﯽ ﭼﭨﻧﯽ
 ﻣﻧﮕﺎ ﮐﮯ ﻧﮩﯾں دی۔۔۔ وه ﺳﯾﻠف ﻓﺎرﻣﯾﺷن ﮐﯾﺎ ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔ ﮨﻣﺎرے ﺑﮭﯽ اب ﭘڑھﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ، ﺻﯾدﻟہ اﯾﮏ ڈﭘﺎرﭨﻣﯾﻧٹ
 ﮨﮯ، ﺟس ﻣﯾں ﮨﻣﯾں ﻣﯾڈﺳن ﮐﯽ ﻓﺎرﻣﯾﺷن ﺳﮑﮭﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﻣﯾں ﺑﮭﯽ ﮐوﺷش ﮐرﺗﺎ ﮨوں ﮐہ ﮐﭼﮭ دواﺋﯾﺎں، ﭘﯾﺷﻧٹ
 اﮔر ﭼﺎﮨﺗﺎ ﮨﮯ، ﺗو ﮨم ﻟوگ اﭘﻧﮯ آپ ﺑﻧوا ﮐﮯ دﯾﺗﮯ ﮨﯾں اﻧﮩﯾں۔۔۔ وه ﮐﺎﺳﭨﻠﯽ ﺗو ﭘڑﺗﯽ ﮨﯾں ﻣﺎرﮐٹ ﺳﮯ، ﮐﯾوﻧﮑہ اﯾﮏ
 ﮐﻣرﺷل ﭘرﭘس ﺳﮯ ﺑﻧﺎﺋﯽ ﮨوﺋﯽ اور اﯾﮏ ﺟﺳٹ ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﭘرﭘس ﺳﮯ ﺑﻧﺎﺋﯽ ﮨوﺋﯽ۔۔۔ ﭘﮭر ﮐﺋﯽ ﺑﺎر اﯾﺳﺎ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ،
 ﺑوﭨﯽ ﻟﯾﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮨﻣﯾں دﮨرادون ﮐﯽ ﭘﮩﺎڑﯾوں ﺗﮏ ﺟﺎﻧﺎ ﭘڑﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﻧﺟﯾب آﺑﺎت ﻣﯾرا ﺑﯾﺳﮏ رﮨﺎ ﮨﮯ ﺗو ﻧﺟﯾب
 آﺑﺎت ﺳﮯ ﮨﻣﯾں ﮐﺎﻓﯽ ﮐﭼﮭ ﺑوﭨﯾﺎں ﻣل ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯾں۔۔۔ ﮐﮭﯾت ﮨﯾں ﮨﻣﺎرے، ان ﺳﮯ ﻣل ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯾں۔۔۔ ﺗو ﮨﻣﺎرے ﻣﺎﻣوں وه
 ﻋﻼج ﮐﯾﺎ ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔ اور ﮐﯾﻧﺳر ﮐﮯ ﺑﮩت ﺳﺎرے ﻣرﯾض ﻣﯾں ﻧﮯ اﭘﻧﮯ آپ ﭨﮭﯾﮏ ﮨوﺗﮯ دﯾﮑﮭﮯ ﮨﯾں۔۔۔ اﯾﺳﯽ
 ﮐﺋﯽ ﻣﺳﺎﻟﯾں ﮨﯾں، ﻟﯾﮑن ﺟب ﻣﯾں ان ﺳﮯ ﭘوﭼﮭﺗﺎ ﺗﮭﺎ، ﻣﺎﻣو آپ ﻋﻼج ﮐﯾﺎ دﯾﺗﮯ ﮨو، ﻣﺟﮭﮯ ﺑﺗﺎ دو، ﺗو وه ﮐﮩﺗﮯ
 ﺗﮭﮯ، ارے اﺑﮭﯽ ﮐوﻧﺳﺎ ﻣﯾں ﻣرا ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨوں۔۔۔ دے ﺟﺎؤﻧﮕﺎ۔۔۔ ﻣﯾں ﺗﺟﮭﮯ ﺑﺗﺎ ﮐﮯ ﺟﺎؤﻧﮕﺎ۔۔۔ اور اّﺗﻔﺎق ﺳﮯ ﻣﯾں
 دﻟّﯽ ﻣﯾں ﺗﮭﺎ، اﻧﮩﯾں ﮨﺎرٹ اﭨﯾﮏ آﯾﺎ، وه ﭼﻠﮯ ﮔﺋﮯ۔۔۔ ﻧہ ﺗو اﻧﮩوں ﻧﮯ اﭘﻧﮯ ﻓﺎرﻣوﻟﮯ ﻗﻠﻣﺑﻧد ﮐﺋﮯ، ﻧہ اس ﺻﯾدﻟہ
 ﮐو، ﺟو ﻣﯾڈﺳن وه ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ، اﺳﮯ ﭘﯾﭘر ﻓﺎرم ﻣﯾں ﻻﺋﮯ، ﻧہ وه اﺳﮯ، ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ طرح ﺳﮯ، ﮐﭼﮭ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾں
 ﭼﮭوڑ ﮐﮯ ﮔﺋﮯ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺳﺳﭨم ﮐﺎ۔۔۔ اور ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﻣﯾں ﺳﻣﺟﮭﺗﺎ ﮨوں ﯾہ دﯾش ﮐو اﯾﮏ ﺑﮩت ﺑڑا ﻻس ﮨﮯ، ان ﮐﯽ ﺟو
 
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 ﻧﺎﻟﺞ ﺗﮭﯽ، ﺟﺳﮯ آج ﯾہ اﻧڈﯾﺎ ﯾوز ﻧﮩﯾں ﮐر رﮨﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺳﺳﭨم ﮐو ﯾوز ﮐرﻧﮯ واﻟﮯ ﮨم ﻟوگ اﺳﮯ ﯾوز ﻧﮩﯾں ﮐر
 رﮨﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﯾہ ﮨﻣﺎرے ﻟﺋﮯ ﻻس ﮨﮯ۔۔۔ اﯾﺳﯽ ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﺟو ﺗﻣﺎم دواﺋﯾﺎں ﺟو رﯾر ﮨوﺗﯽ ﭼﻠﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﯾں۔۔۔ ﭘﮩﻠﮯ ﭘﮭوڑے
 ﭘﮭﻧﺳﯾوں ﮐﺎ ﻣرﮨم ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﻟوگ، آج ﺑﮭﯽ ﺗﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﭘﺎس وه دو ﺗﯾن ﺟﮕہ ﺑﯾﭨﮭﮯ ﮨﯾں، ﺑﻧﺎﺗﮯ ﮨﯾں، ﻟﯾﮑن
 ﻣرﮨم ﮐﯽ، ﺑﯾﺳﮑﻠﯽ، ﻣﯾں ﺧود ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻓزﺷن ﮨوں، ﻣﺟﮭﮯ ﻣرﮨم ﺑﻧﺎﻧﺎ ﻧﯾﮩں آﺗﺎ۔۔۔ ﮐﯾوں؟ ﮐﯾوﻧﮑہ ﻣﯾں ﭘﮭوڑے ﭘﮭﻧﺳﯽ ﮐﺎ
 ﻋﻼج ﻧﮩﯾں ﮐرﺗﺎ۔۔۔ ﺟب ﮐہ ﯾہ ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﭘﯾﺷہ واﻟﮯ ﺑڑا اّﭼﮭﺎ ﻣرﮨم ﺑﻧﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﻟﯾپ ﺑﻧﺎﺗﮯ ﮨﯾں، دردوں ﮐﮯ ﻟﯾپ
 ﺑﻧﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﻣﯾرے ﮐو ﺟﺗﻧﯽ، ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺟﺎﻧﮑﺎری ﮨﮯ ﻣﺟﮭﮯ ﺑﮩت اّﭼﮭﯽ ﮨﮯ، ﻟﯾﮑن ﮐﺗﺎب ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮨٹ ﮐﮯ ﺑﮭﯽ
 ﮐﭼﮭ ﮨﮯ۔۔۔ ﺟو آج ﮐﯽ ڈﯾٹ ﻣﯾں ﺻرف رﯾر ﮨﯽ ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮨوا ﮨﮯ۔۔۔ اور ﭘوری ﮐﻣﭘﻠﯾٹ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮨﻣﯾں ان ﺳب
 ﭼﯾزوں ﺗﮏ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﯽ ﮨوﮔﺎ۔۔ ﻣﯾری اﭘﻧﯽ ﺳوچ ﮨﮯ ﯾہ۔۔۔ ﮨﻣﯾں ان ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮐﭼﮭ ﭼﺎﮨﺋﯾﮯ، ان ﻣﯾں ﺟﺎﮔروﮐﺗﺎ اﯾﺳﯽ
 ﭘﯾدا ﮐرﻧﯽ ﭼﺎﮨﺋﯾﮯ ﮐہ ﺟو ﻓﺎرﻣوﻟﮯ ان ﻟوﮔوں ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﯾں، اﻧﮩﯾں ﺳﺎﺋﻧﭨﻔﮑﻠﯽ ﭘروو ﮐرﯾں، ﺗﮭوڑا ﺳﺎ ان ﭘہ رﯾﺳرچ
 ﮐرﯾں، اﻧﮩﯾں دﯾﮑﮭﯾں، ﮐﯾوﻧﮑہ ﻣرﯾض ان ﺳﮯ زﯾﺎده اّﭼﮭﮯ ﭨﮭﯾﮏ ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ آپ ﯾﮩﯾں ﭼﻠﮯ ﺟﺎﺋﯾﮯ ﮔﮭوڑے واﻟﯽ
 ﮔﻠﯽ ﻣﯾں۔۔۔
  
 ﮐٹ، ﮐٹ، ﮐٹ، ﮐٹ۔۔۔ ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب آپ وﮨﯾں ﺳﮯ، ﺗﮭوڑا ﺳﺎ۔۔۔ ﺟﮩﺎں ﺧﺗم ﮐﯾﺎ ﺗﮭﺎ آپ ﻧﮯ۔۔۔ ﺻﻔہ ﺳﺎ آ ﮔﯾﺎ، ﺗو
  ﻻﺋٹ ﭼﻠﯽ ﮔﺋﯽ ﺗﮭﯽ۔۔۔
  
 ﺗو ﮨﻣﺎرے ﻣﺎﻣو ﻧﮯ وه ﭼﯾزﯾں ﮨم ﻟوﮔوں ﺗﮏ ﻧﮩﯾں ﭘروواﺋڈ ﮐراﺋﯽ۔۔۔ ﻧﺗﯾﺟہ ﯾہ ﮨوا ﮐہ ﺟو اﯾﮏ ﺑﮩت ﺑروڈ ﺟو ان ﮐﯽ
 رﯾﺳرچ، 8191 ﻣﯾں اﻧﮩوں ﻧﮯ ﺑﯽ۔ ﯾو۔ اﯾم۔ اﯾس۔ ﻣﯾں اﯾڈﻣﺷن ﻟﯾﺎ ﺗﮭﺎ، 42-32 ﻣﯾں ﭘﺎس ﮨوﺋﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔ ﺳن 1 ﮐﯽ
 ﭘﯾداﺋش ﺗﮭﯽ ان ﮐﯽ، 1091 ﮐﯽ، اور 4991 ﻣﯾں 49 ﮐﯽ اﯾﺞ ﻣﯾں ان ﮐﯽ ڈﯾﺗﮭ ﮨوﺋﯽ۔۔۔ ﺗو اس ﻟﻣﺑﮯ ﭘﯾرﺋﯾڈ ﮐﯽ،
 47-37 ﺳﺎل ﮐﯽ ﭘرﯾﮑﭨس ﻣﯾں ﺟو اﻧﮩوں ﻧﮯ رﯾﺳرچ ﮐﯽ ﺗﮭﯽ، ﺟو ﺟﺎﻧﮑﺎرﯾﺎں ﺣﺎﺻل ﮐﯽ ﺗﮭﯾں، ﮐﺎش وه ﻗﻠﻣﺑﻧد
 ﮐر ﮔﺋﮯ ﮨوﺗﮯ، وه ﺗو اﯾﮏ ﮐواﻟﻔﺎﺋڈ ﺣﮑﯾم ﺗﮭﮯ، ﻧﺎ ﺗو وه ﮐﺳﯽ ﮐو ﺑﺗﺎ ﮐﮯ ﮔﺋﮯ، اوﻻد ان ﮐﮯ ﮐوﺋﯽ ﺗﮭﯽ ﻧﮩﯾں، ﺗو
 ﯾہ اﺗﻧﯽ ﺑڑی ﭼﯾز ﯾﮩﯾں ﮐﯽ ﯾﮩﯾں ﺧﺗم ﮨو ﮔﺋﯽ۔۔۔ ﻣﯾں، ﺟب ﮐہ اﯾﮏ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻓزﺷن ﮨوں، ﻣﯾں ﺑﮭﯽ ان ﺳﮯ ﺑﮩت ﮐﭼﮭ
 ﮔﯾن ﻧﮩﯾں ﮐر ﭘﺎﯾﺎ۔۔۔ اﺳﯽ طرح ﮨﻣﺎری ﺳﺳﭨم ﺟو ﮨﮯ، ﺟو، آج ﺑﮭﯽ ﺑﮩت ﺳﮯ ﮔﺎؤں ﻣﯾں اﯾﺳﮯ ﻟوگ ﭘڑے ﮨﯾں ﺟن
 ﮐﮯ ﺧﺎﻧدان ﻣﯾں ﮐﺑﮭﯽ ﺣﮑﯾم ﮨوﺋﮯ ﮨﯾں اور وه ﺣﮑﻣت ﭼﻼ رﮨﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﻟﯾﮑن آپ ان ﺳﮯ ﭘوﭼﮭﻧﮯ ﺟﺎؤ ﮐہ آپ
 ﻓﺎرﻣﻠہ ﮐﯾﺎ ﯾوز ﮐرﺗﮯ ﮨو، ﻧہ ﺗو وه ﻗﻠﻣﺑﻧد ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں، ﻧہ وه ﺑﺗﺎﺗﮯ ﮨﯾں، ﻧﺗﯾﺟہ ﯾہ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ڈے ﺑﺎﺋﯽ ڈے، ڈے
 ﺑﺎﺋﯽ ڈے، ﯾہ رﯾر ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮐﺎ ﺟو اﯾﮏ ﺑﮩت اّﭼﮭﯽ ﭼﯾزﯾں ﮨﯾں، وه ﺧﺗم ﮨوﺗﯽ ﭼﻠﯽ ﺟﺎ رﮨﯽ ﮨﯾں، دﻧﯾﺎ ﺳﮯ۔۔۔ اﺑﮭﯽ
 آپ ﯾﮩﯾں ﮔﻠﯽ ﮔﮭوڑے واﻟﯽ ﻣﯾں ﺟﺎﺋﯾﮯ، اﯾﮏ ﺣﮑﯾم ﺑﯾﭨﮭﺗﮯ ﮨﯾں، وه ﮨّڈﯾوں ﮐﺎ ﻋﻼج ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں، ﭘﮩﻠوان ﺣﮑﯾم ﮐﮯ
  ﻧﺎم ﺳﮯ۔۔۔
  
  ﺗرﮐﻣﺎن ﮔﯾٹ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟو ﮨﯾں؟
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ، ﮨﺎں ﺟﯽ، ﯾہ۔۔۔ ﺗو آپ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﺋﯾﮯ۔۔۔ ﻣﯾں ﻧﮯ وﮨﺎں اﯾم۔ اﯾس۔ اورﺗﮭوﭘﯾڈﮐس ﺳرﺟری ﮐﮯ ﻟوﮔوں
 ﮐو ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ ﮐراﺗﮯ دﯾﮑﮭﺎ ﮨﮯ اﭘﻧﺎ۔۔۔ اﯾﮏ اﯾم۔ اﯾس۔ ﮐﺎ اﯾﮑﺳﯾڈﯾﻧٹ ﮨوا، اورﺗﮭوﭘﯾڈﮐس ﺳرﺟری ﻣﯾں اﯾم۔ اﯾس، ان
 ﮐﺎ ﮨﺎﺗﮭ ﯾﮩﺎں ﺳﮯ ﻓرﯾﮑﭼر ﮨو ﮔﯾﺎ، ﻓرﯾﮑﭼر ﮨوﻧﮯ ﮐو ﺑﻌد اﻧﮩوں ﻧﮯ آﭘرﯾﺷن ﮐراﯾﺎ اور وه آﭘرﯾﺷن ﺑﮭﯽ ﻏﻠت ﮨو
 ﮔﯾﺎ۔۔۔ ﮨﺎﺗﮭ ﯾوں ﮨو ﮔﯾﺎ ان ﮐﺎ۔۔۔ ﺗو۔۔۔ ﺗو ﻣﯾرے ﭘﺎس آﺋﮯ وه۔۔۔ ﺑوﻟﮯ ﯾﺎر، ڈاﮐﭨر ﻣﻘﯾم، ﭘرﯾﺷﺎن ﮨوں، راﺋٹ ﮨﯾﻧڈ ﮨﮯ،
 اور ﯾہ ﮨﯽ ﻣﯾری زﻧدﮔﯽ ﮐﯽ روزی روﭨﯽ ﺗﮭﯽ۔۔۔ ﯾہ ﺧراب ﮨو ﮔﯾﺎ۔۔۔ ﻣﯾں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ  ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب، آپ ﺗو ﺳرﺟن
 ﮨﯾں، دوﺑﺎره آﭘرﯾﺷن ﮐرا دو۔۔۔ ﮔﻧﮕﺎرام ﺟﺎ ﮐﮯ ﮐرا دو، ﮐﮩﯾں ﺑڑﯾﺎ۔۔۔ اﻧﮩوں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ، ﯾﺎر اﯾﮏ اس ﮐﺎ ﻧﺎم ﺳﻧﺎ ﮨﮯ،
 آپ ﻣﺟﮭﮯ ﮨواں ﻟﮯ ﭼﻠﯾں۔۔۔ ﻣﯾں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ، آپ ﮐو ﯾﻘﯾن ﮨﮯ، ﮐہ ﯾﻘﯾن ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﺎ ﺗو ﻣﯾں آﺗﺎ ﻧﮩﯾں۔۔۔ ﻣﯾرا اﯾﮏ ﭘﯾﺷﻧٹ
 اﯾﺳﮯ ﮨﯽ ﮐﺑﮭﯽ ﮔﯾﺎ ﺗﮭﺎ، وه ﭨﮭﯾﮏ ﮨوا ﮨﮯ۔۔۔ ﻣﯾں اﻧﮩﯾں ﻟﮯ ﮐﮯ ﭼﻼ ﮔﯾﺎ وﮨﺎں۔۔۔ اﻧﮩوں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ، دﯾﮑﮭﺎ ﮨﺎﺗﮭ، ﺑوﻟﮯ
 ﮐہ ﺑﮭﺋﯽ ﺗم ﮐون ﮨو، ﺗو ﺑوﻟﮯ ﮐہ ﺑﮭﺋﯽ ﻣﯾں ڈاﮐﭨر ﮨوں، اور ﮨّڈﯾوں ﮐﺎ ڈاﮐﭨر ﮨوں۔۔۔ ﭘﮩﻠﮯ ﺗو وه ﮨﻧﺳﮯ۔۔۔ ﺑوﻟﮯ ﮐہ
 ﻣوﺳل، اﯾﮏ اﺗﻧﺎ ﺑڑا ﻣﺳﮕل اﭨﮭﺎ ﮐﮯ ﺑوﻟﮯ، اﺳﮯ ﺟﮭﯾل ﻟﯾﮕﺎ؟۔۔۔ ﻋہ ﮨﻧﺳﻧﮯ ﻟﮕﮯ، ﮐہ ﮐﯾﺎ ﻣطﻠب؟ ﮐہ اﺳﮯ ﺟﮭﯾل
 ﻟﮯ ﺗو ﺑﺗﺎ ﻣﯾں ﺗﯾرا ﻋﻼج ﮐروﻧﮕﺎ۔۔۔ اور ﻣرﺗﺎ ﮐﯾﺎ ﻧﮩﯾں ﮐرﺗﺎ، اﻧﮩوں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ، ﮐہ ﯾﺎر ﺑرﺑﺎد ﺗو ﮨﮯ ﮨﯽ، زﯾﺎده ﺧراب
 ﮨوﮔﺎ ﺗو دوﺑﺎره آﭘرﯾﺷن ﭘہ ﭼﻼ ﺟﺎؤﻧﮕﺎ۔۔۔ ﻣﺟﮭﮯ ﮐﮩﺎ اﻧﮩوں ﻧﮯ، ﮐہ ﺧراب ﮨوﮔﺎ ﺗو دوﺑﺎره آﭘرﯾﺷن ﭘہ ﭼﻼ ﺟﺎؤﻧﮕﺎ۔۔۔
 اور ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﮔﯾﺎ ﺗو دﯾﮑﮭﺗﮯ ﮨﯾں ﺑﮭﺋﯽ اﻧﮩﯾں۔۔۔ اﻧﮩوں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﺎں ﺟﯽ، ﻣﯾں ﺗّﯾﺎر ﮨو ﮐر آﯾﺎ ﮨوں، ﺟﮭﯾل ﻟوﻧﮕﺎ۔۔۔
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
 ﻣﯾں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ اّﭼﮭﺎ۔۔۔ ﺗﮭوڑی دﯾر ﺑﺎﺗﯾں ﮐﯽ، اﻧﮩوں ﻧﮯ ﭼﺎﺋﮯ ﭘﻠواﺋﯽ، ﭼﺎﺋﮯ ﭘﻠواﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد دو ﻣﺳﭨﻧڈے ﭘﮩﻠوان
 ﺑﻠواﺋﮯ اور ﺑوﻟﮯ، ارے ﭘﮑڑﺋﯾﮯ اس ڈاﮐﭨر ﮐﺎ ﮨﺎﺗﮭ۔۔۔ )ﮨﻧﺳﺗﮯ ﮨوﺋﮯ( اﺳﯽ ﻟﯾﻧﮕوﯾﺞ ﻣﯾں۔۔۔ اور اﻧﮩوں ﻧﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﭘﮑڑا
 اور ﻧﯾﭼﮯ ﻓرش ﭘر رﮐﮭ دﯾﺎ۔۔۔ اور وه اﭘﻧﺎ، ﺟﯾﺳﮯ، ﮐﯾﺎ ﺑوﻟﺗﮯ ﮨﯾں، ﺑﯾﻠن ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﻧﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﺑﻧﺎﻧﮯ ﮐﺎ، اﺗﻧﺎ ﻣوﭨﺎ وه
 ﮨﮯ ان ﮐﮯ ﭘﺎس۔۔۔ ﯾوں ﻟﯾﺎ، اور ﯾوں ﮨﺎﺗﮭ ﮐو ﺳﯾدھﮯ رول ﮐر دﯾﺎ۔۔۔ ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﺗو ﭼﯾﺦ ﻣﺎر ﭘڑے۔۔۔ ﮐہ ﮨﺎﺋﮯ
 ﻣرا۔۔۔ اور دوﻧوں ﻧﮯ ﭼﮭوڑا ﻧﮩﯾں۔۔۔ اﺳﮯ اﻧﮩوں ﻧﮯ ﺑﺎﺋﯽ ﻓورس ان ﮐﯽ ﺳﺎری ﮨّڈﯾﺎں ﺗوڑ ﮐﮯ ﺳﯾدھﯽ ﮐر دﯾں۔۔۔
 ﺗوڑ دﯾں ﮨّڈﯾﺎں، ﻓرﯾﮑﭼر ﮐر دﯾﺎ ﮨﺎﺗﮭ ان ﮐﺎ۔۔۔ ڈاﮐﭨر ﮐﮩﻧﮯ ﻟﮕﮯ، ﻣﯾں ﻣر ﮔﯾﺎ۔۔۔ ﻣﯾں ﻏﻠت ﺟﮕہ آ ﮔﯾﺎ۔۔۔ ﻣﯾں ﻧﮯ ﮐﮩِﺎ،
 ارے ﺟﮭﯾل ﻟﮯ۔۔۔ ﭘﮭر اﻧﮩوں ﻧﮯ اس ﭘہ ﮐوﺋﯽ دﯾﺳﯽ ﻟﯾپ ﻟﮕﺎﯾﺎ، ﺟس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں وه ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾں ﺑﺗﺎﺗﮯ ﮐﺳﯽ ﮐو،
 دﯾﺳﯽ ﻟﯾپ ﻟﮕﺎﯾﺎ، ﯾﮩﺎں ﭘہ ﺑﺎﻧس ﮐﯽ ﻟﮑڑﯾﺎں ﻟﯾں، ﺗﮭوڑے ﺗﮭوڑے ﭨﮑڑے۔۔۔ اﻧﮩوں ﻧﮯ ﯾﮩﺎں اﻧﮩﯾں ﻟﮕﺎﯾﺎ۔۔۔ اور اس
 طرح ﺳﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﮐو اﯾﺳﺎ ﻓﮑس ﮐر دﯾﺎ، ﮐﮯ ﭘوری طرح ﺳﮯ، ﭘﻼﺳﭨر ﮐﯽ طرح ﺳﮯ اﻧﮩوں ﻧﮯ اﺳﮯ ﭘّﭨﯽ ﺑﺎﻧدھ
 ﮐﮯ ﻓﮑس ﮐر دﯾﺎ، ﻟﯾپ ﻟﮕﺎ ﮐﮯ۔۔۔ اور ﺑوﻟﮯ ﮐہ اب ﺗو ﺗﯾن ﮨﻔﺗﮯ ﺑﻌد آ ﻣﯾرے ﭘﺎس، ﺗب دﯾﮑﮭوﻧﮕﺎ۔۔۔ ﻣﯾں ڈاﮐﭨر
 ﺻﺎﺣب ﮐو ﺗﯾن ﮨﻔﺗﮯ ﺑﻌد ﻟﮯ ﮐر ﮔﯾﺎ، ﺟب ﮨﺎﺗﮭ ﮐﮭوﻻ ان ﮐﺎ، وﯾری اﺳﭨرﯾﻧﮓ، ان ﮐﺎ ﮨﺎﺗﮭ ﭘورا ﺳﯾدھﺎ ﺗﮭﺎ، ﺟو ﯾوں
 ﮨو ﭼﮑﺎ ﺗﮭﺎ۔۔۔ ﺟو ﯾوں ﮨو ﭼﮑﺎ ﺗﮭﺎ اﯾﮑﺳڈﯾﻧٹ ﻣﯾں، ﭘورا ﺳﯾدھﺎ ﺗﮭﺎ اﯾﮏ دم۔۔۔ اﻧﮩوں ﻧﮯ اﯾﮏ ﺑﺎر اور اﺳﯽ طرح
 ﺳﮯ ﭘّﭨﯽ ﮐﯽ اور ﯾوں ﺑوﻟﮯ، اب ﺗو ﺗﯾن ﻣﮩﯾﻧﮯ ﻣﯾں آﻧﺎ۔۔۔ ﺑوﻟﮯ دواﺋﯽ ﮐﯾﺎ ﮐﮭﺎؤں۔۔۔ اﻧﮩوں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ، ﮐﭼﮭ ﻣت ﮐﮭﺎ،
 اﯾﮏ ﮔﻼس دودھ ﺻﺑﺢ ﭘﯽ، اﯾﮏ ﮔﻼس دودھ ﺷﺎم ﮐو ﭘﯽ، ﻣﻼﺋﯽ ﮨﭨﺎ دے، ﺗﺟﮭﮯ ﻣوﭨﺎ ﮨوﻧﮯ ﮐﺎ ڈار ﮨﮯ ﺗو۔۔۔
 ﮐﯾﻠﺷﯾم اس ﺳﮯ ﻣل ﺟﺎﺋﯾﮕﺎ، ﺑﺎﻗﯽ ﮐﭼﮭ ﻣت ﮐﮭﺎ۔۔۔ ﮨﺎں، ﭘﺎن ﮐﮭﺎ ﻟﮯ، ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﺗو، ﭼوﻧﺎ ﻟﮕﺎ ﮐﮯ۔۔۔ وه ﮐﯾﻠﺷﯾم ﮐو
 ﺑﺎڈی ﻣﯾں ڈﻟواﻧﺎ ﭼﺎﮨﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔ دودھ ﮐﯽ اور اس ﮐﯽ ﺷﮑل ﻣﯾں وه ﭼﻠﯽ ﮔﺋﯽ۔۔۔ اور ﻧﺎؤ ﮨﯽ از اے وﯾری ﮔڈ
 ﺳرﺟن، ان اورﺗﮭوﭘﯾڈﮐس ﺳرﺟری۔۔۔ آج وه دﻟّﯽ ﻣﯾں ﮨﯽ ﮨﯾں، ﻣﯾں ﻧﺎم ان ﮐﯽ اﺟﺎزت ﮐﮯ ﺑﻐﯾر اﺑﮭﯽ ﺑﺗﺎﻧﺎ ﻧﮩﯾں
 ﭼﺎﮨوﻧﮕﺎ ﮐﯾﻣرے ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻧﮯ، ادرواﺋز، ﮐﮩﯾں اﯾﺳﺎ، اﮔر اﻧﮩوں ﻧﮯ اﺟﺎزت دی، اﯾﮏ ﺑﺎر ﭘوﭼﮭ ﮐﮯ، ﺗو دوﺑﺎره
 ﮐﺑﮭﯽ آپ ﺳﮯ ﮔﻔﺗﮕو ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ ﻣوﻗﻊ ﻣﻼ، ﺗو ﻣﯾں اﻧﮩﯾں اس ﮐﯾﻣرے ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻧﮯ ﭘﮭر ﺳﮯ ﭘﯾش ﮐر دوﻧﮕﺎ، اﮔر




ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﻋﻼج tnemtaert yratidereH
ﮔرو ﺷﺷﯾہ ﭘرﻣﭘرا noitidart elpicsid-uruG









ﭼﻧد دواﺋﯾﺎں senicidem weF
 
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c South Asia Institute, The University of Texas at Austin
Jungle, forest لﮕﻧﺟ






On pimples and boils ہﭘ ںوﯾﺳﻧﮭﭘ ےڑوﮭﭘ
Ointment, balm, salve مﺣرﻣ
Awareness, vigilance ﺎﺗﮐرﮔﺎﺟ






Became bad ﺎﯾﮔ وﮨ بارﺧ
Faith, belief نﯾﻘﯾ
Orthopedist, bone 
specialist رﭨﮐاڈ ﺎﮐ ںوﯾّڈﮨ
What does not die ﺎﺗرﻣ ںﯾﮩﻧ ﺎﯾﮐ ﺎﺗرﻣ
Broken down, finished دﺎﺑرﺑ
Will bear ﺎﮕﻧوﻟ لﯾﮭﺟ
Well-built people ناوﻠﮩﭘ ےڈﻧﭨﺳﻣ
Rolling pin نﻠﯾﺑ
Screamed ےڑﭘ رﺎﻣ ﺦﯾﭼ
Oh! I'm dead! ارﻣ ﮯﺋﺎﮨ
Bones ںﺎﯾّڈﮨ




A glass of milk ھدود سﻼﮔ ﮏﯾا
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
snoitseuQ udrU
 ?ीथ तसिकवि ादाज़्य ोंक्य ँायतिद्धप ीक ेलहप ेंम ेलबाकुम के जआ
  ﻣﺻر ﻣﯾں ﺳرﺟری ﮨوﺗﯽ ﺗﮭﯽ 1
 ﮐﯾﻧﺳر ﺑﮭﯽ ﮐﺋﯽ ﺑﺎر ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ 2
  ﺳب 3
 ﭘﮩﻠﮯ زﯾﺎده اﻧﭨﯾﻠﮕﯾﻧٹ ﻟوگ ﺗﮭﮯ، ﺧود ﮨﯽ دوا ﺑﻧﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ 4
 آﺟﮑل ﺟڑی ﺑوﭨﯾﺎں ﮐﮩﺎں ﺳﮯ ﻣﻠﺗﯽ ﮨﯾں؟
  دﯾﮩرادون ﮐﯽ ﭘﮩﺎڑﯾوں ﺳﮯ 1
 ﻧﺟﯾب آﺑﺎد ﺳﮯ 2
  ﺳب 3
 ﻧﺟﯾب آﺑﺎد ﮐﮯ ﮐﮭﯾﺗوں ﺳﮯ 4
 آج ﮐل ﮐوﻧﺳﯽ اﯾﺳﮯ دواﺋﯾﺎں ﮨﯾں ﺟو رﯾر ﮨوﺗﯽ ﺟﺎرﮨﯽ ﮨﯾں؟
  ﭘﮭوڑے ﭘﮭﻧﺳﯽ ﮐﺎ ﻣرﺣم 1
 دردوں ﮐﺎ ﻟﯾپ 2
  ﺳب 3
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